





















Living Conditions and Involvements of Elderly Residents 
Living Alone and Utilize Self-Help Group in a Local City 
of Northern Prefecture of Japan
Yuri TSUCHIDA１）, Yoshiko SEKITO２）, Kyoko SUGAWARA３）
Abstract：Participants were elderly residents living alone in a smal local city.  Data were 
obtained by semi-structured interviews recorded in a tape-recorder.  Then, recorded 
interviews were transfered word by word in a notebook and analyzed with qualitative- 
inductive method. Focused on curent perception of daily life identified 3 types: happiness, 
pleasures and asperities, and dificulties.  Further, core-categories were extracted from 
integration of categories of each type and examined relationships among them in order to 
construct a structural model.  Process of elderly living alone was consisted of 3 core-
categories and conditions of living alone were supported by 6 core-categories related each 
other.  Perceived future perspectives were related with 3 core-categories.  The findings 
suggested the folowing: Elderly living alone in a smal local city of S city in Y prefecture that 
was typified by high rate of three generation households, should be respected their own wil; 
encourage to maintain close ties with children who live nearby and visiting each other with 
neighbor residents; and provide support for their age related flux of health status. In addition, 
assistance should be provided to new-comers at their old age to prevent isolation from mutual 
help based on residents’ living together in a community for long time.
Key words：local city，elderly residents living alone，living conditions and involvements，
consciousness of daily life 
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２．  地 方
　　首都などの大都市に対してそれ以外の土地。
 研 究 方 法









３ ．  研究デザイン
　質的記述的研究　




























































































２ ．  面 接 時 間
　面接時間はおおよそ1時間から2時間であった
が，2時間以上を有した対象者もあった。
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 要 旨
　地方小都市で暮らす一人暮らし高齢者を対象に半構成的面接を行い，面接で得た
データを逐語録に起こし質的帰納的に分析した。 現在の生活の受け止め方に着目し
た結果，「寛ぎと主体性のある生活を幸せに思う」，「寂しさや孤独を感じつつも今の
暮らしの良さを見出している」，「一人暮らしに対する配慮のなさや無情さを感じ，
暮しにくいと感じている」の3つのタイプに類型化された。さらに，タイプ毎の過
去・現在・未来毎のカテゴリを統合してコアカテゴリを抽出し，その関連を検討し
構造化を図った。結果，一人暮らし高齢者の経緯は，3つのコアカテゴリーから成
り，一人暮らしができている状況・条件として，6つのコアカテゴリが相互に関連
を持ちながら一人暮らしを支えていると考えられた。今後の暮らし方への思いとし
て，3つのコアカテゴリーが抽出された。三世代同居の多いＹ県Ｓ市のような地方
小都市の一人暮らし高齢者に対しては，一人暮らしを続けている本人の意思を尊重
し，近居の子との密な関係や自宅を相互訪問するような近隣との関係を大切にして
いる状況が続くよう支援すること，及び，気概だけでは立ち向かえない加齢による
揺らぐ健康状態への支援が重要である。また，高齢になってからの転入者が，地方
小都市の相互扶助の習慣に苛まれ孤立しないよう支援する必要性が示唆された。
キーワード：地方小都市，一人暮らし高齢者，生活状況，生活意識
